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Soziale Ungleichheit ond gesellschaft
liche Integration. Ein Vergleich
von USA, Japan und Deutschland
Ausgehend von der Frage nach der Ftihrungsrolle in einer neuen Weltordnung werden Dimensionen
sozialer Ungleichheit in den drei ftihrenden Industrienationen - Bundesrepublik, Japan und Vereinigte
Staaten - beleuchtet. Damit einher geht die Vorstellung, daB in diesem Wettstreit auch das soziale
Potential der drei Lander von Belang ist. Japan hat einige Vorteile, vor allem was die Homogenitat der
Gesellschaft betrifft. Eine Schwache des japanischen Systems liegt im relativ niedrigeren allgemeinen
Lebensstandard. Neben geringeren Einkommenskontrasten treten in der (allen) Bundesrepublik vor
allem sozialstaatliche Errungenschaften hervor. In den Vereinigten Staaten ist die soziale Ungleichheit
in den Nachkriegsjahrzehnten kontinuierlich angestiegen. Verschiedene Indikatoren weisen auf Des
integrationstendenzen hin.

1. Problemstellung
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die in
temationalen Beziehungen bis in die 80er Jah
re hinein wesentlich durch den Kalten Krieg
bestimmt. Der Niedergang der Sowjetunion
und das Auseinanderbrechen des Wheren
Ostblocks fUhrte nicht nur in Europa zu grund
legenden Umwalzungen. Das Ende des Ost
West-Konflikts lOste eine Debatte daruber
aus, welche Gestalt eine neue Weltordnung
aonehmen k6nnte. Aufgrund 6konomischer
Schwachen, aber auch sozialer Unzufrieden
heit wird den USA zunehrnend die Fahigkeit
abgesprochen, in der intemationalen Politik
weiter die hegemoniale Rolle zu spielen. Die
Rede von der Tripolarit1it macht die Runde.
Neben den USA gelten Japan und Europa 
hier insbesondere die Bundesrepublik - als die
drei Pole, die gleichberechtigt eine Flihrungs
rolle in einer sich neu ordnenden Welt tiber
nehmen k6nnen (vgl. Menzel 1991).
LaBt man einmal den militanschen Bereich
auBer acht, in dem die Spitzenposition der
USA nach wie vor unbestritten ist, dann
spricht vor allem das 6konomische 'Potential
Japans und der Bundesrepublik fUr die Her
ausbildung einer tripolaren Weltordnung. Aus
soziologischer Sicht ist in diesem Zusarnmen

hang eine Kemthese Volker Bomschiers von
Interesse, wie er sie z. B. in "Westliche Gesell
schaft im Wandel" (1988) formuliert. Danach
lassen sich Gewalt und Legitimitat als Substi
tutionsfaktoren bei der staatlichen Herstellung
von sozialer Ordnung - Bomschier benutzt
hier den Begriff ,,Protektion" - auffassen. Bei
gleichem Protektionsniveau ftihrt der substi
tutive Mehreinsatz von Legitimitat an Stelle
von Gewalt zu einer hoheren Qualitat der Pro
tektion. Dies bedeutet, daB die innere Zustim
mung zu einer Ordnung eine bessere Motiva
tionsgrundlage ist als liuGerer Zwang. Danach
ist Legitimitlit eine Wettbewerbsressource,
eine Auffassung, die wir teilen. Bornschier
stuft Japan in der Exporteffizienz als ftihrend
vor der Bundesrepublik und anderen Indu
striellindem ein und flihrt dies insbesondere
darauf zurtick, daB in Japan weniger Gewalt
erforderlich sei, urn ein hohes Protektionsni
veau zu erreichen. Vielmehr zeichne sich die
japanische Gesellschaft durch einen hohen
Grad an Legitimitlit aus, worunter Bornschier
die Zustimmung der Gesellschaftsmitglieder
zur sozialen Ordnung versteht.
In Erganzung zu Bomschiers These sind
nach Holtmann (1991) weitere Faktoren fUr
die Innovations- und Wettbewerbsfahigkeit
einer Gesellschaft relevant. Dazu zahlt er die
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Wertorientierungen, das AusmaB sozialer Un
gleichheit, die industriellen Beziehungen so
wie das AusmaB der sozialen Integration.
SchlieBIich ist auch die sozialstaatliche Inter
vention zu nennen, die nicht zuletzt aufgrund
ihres Ausgleichs- und Pazifizierungscharak
ters einen positiven Beitrag zur sozialen In
tegration leisten kann. Darauf aufbauend
fOmlulieren wir die These, daB soziale Un
gleichheit zu sozialen Konflikten ftihren und
letztlich gesellschaftliche Desintegrationspro
zesse fOrdem kann. Dies wiederum wirkt sich
auf das sozialOkonomische Potential einer Ge
sellschaft aus, wie es z. B. in der intemationa
len WettbewerbsHihigkeit zum Ausdruck
kommt.
Unter sozialer Integration verstehen wir die
reibungslosen Beziehungen zwischen den Ak
teuren eines Gesellschaftssystems. Soziale In
tegration wird erzeugt durch gemeinsame
Werte und Nonnen ebenso wie durch ver
schiedene Formen der direkten und indirekten
Kontrolle. Letztlich wirkt die soziale Integra
tion auch auf die Systemintegration, also die
ordnungsgemaBe oder konfliktreiche integra
tion der Teile des Gesellschaftssystems ein
(vgI. Lockwood 1964). Umgekehrt beein
trachtigt soziale Desintegration den Zusam
menhalt der Gesellschaftsmitglieder und so
mit die Stabilitat des Gesellschaftssystems.
Soziale Desintegration stellt sich ein, wenn
eine groBe Zahl der Mitglieder eines sozialen
Systems nieht mehr durch gemeinsame Werte
und Nonnen in das System eingebunden is!.
Soziale Konflikte werden nieht einfach als
Ausdruck sozialer Desintegration verstanden,
sondem nur dann, wenn die Legitimations
grundlagen der Gesellschaft durch Wertkon
tlikte in Frage gestellt werden. Art und Aus
maB der sozialen Integration stellen somit ein
gesamtgesellschaftliches "Kapital" dar. For
men der sozialen Integration sind in starkem
MaBe kulturspezifisch und historisch gepragt.
So wird in Japan durch die Dichotomie innen
auBen (uchi-soto) in viet stiirkerer und vielHil
tiger Weise die Gruppenzugehorigkeit ge
pflegt, als dies in der Bundesrepublik und in
den USA der Fall is!. Uberdies erleichtert die
ethnische Homogenillit der japanischen Ge
sellschaft, die von der Regierung bewuBt ge
[Ordert wird, die soziale Integration ihrer Mit
glieder. In den USA hingegen erschweren

ethnische Konflikte und Segregationsprozes
se die soziale Integration. Auch in der Bundes
republik gewinnen ethnische Abgrenzungen
zunehmend an Bedeutung.
Die Dimension der sozialen Integration be
riihrt auch eine zentrale Frage in der soziolo
gischen Ungleichheitsforschung, ob namlich
in fortgeschrittenen Industrienationen das ver
tikale Paradigma nicht zugunsten eines hori
zontalen aufgegeben werden solle. Als Argu
mente werden der allgemeine Anstieg des
Lebensstandards und der Ausbau des Wohl
fahrtsstaates angeftihrt. Dogan und Pelassy
sind der Auffassung, daB die soziale Schich
tung heute iiberwiegend horizontal sei, weil
mit zunehmendem Reichtum mehr umverteilt
werden konne und sich dadurch die soziale
Ungleichheit verringere (vgI. Dogan/Pelassy
1984: 46 f). Letztlich wtirde dies bedeuten,
daB sich in entwickelten Industrielaodem, wie
der Bundesrepublik, Japan und den USA, die
Lebensbedingungen in starkem MaBe ange
glichen hatten. Konflikte, die von sozialer Un
gleiehheit herriihren, auBerten sich danach
allenfalls als institutionalisierte Verteilungs
konflikte, die die Grundfesten des Systems
kaum in Frage stellten.
Unsere These zum Zusammenhang von
sozialer Ungleichheit und gesamtgesell
schaftlichem Kapital von entwickelten Indu
strieUindem kann hier nieht vollstandig tiber
priift werden. Anhand von Sozialindikatoren
aus dem Human Development Report 1992
des United Nations Development Program
me (UNDP) wird im folgenden zunachst ein
Bild der Wirtschaftskraft, der Lage auf dem
Arbeitsmarkt sowie, in beschranktem Um
fang, der Lebensqualitat der drei Gesellschaf
ten gezeichnet (Tabellen 1-3). Dadurch soIl
ihre Wettbewerbsfahigkeit auf dem Welt
markt charakterisiert werden. AnschlieBend
wird gezeigt, daB Prozesse der gesellschaftli
chen Desintegration in unterschiedlichem
MaBe ausgepragt sind. AusmaB und Entwick
lung der sozialen Ungleichheit werden an
hand von Unterschieden im Haushaltsein
kommen, auch im Zeitverlauf, ennittelt. Ais
weitere Dimension wird schlieBlich die Un
gleiehheit zwischen den Geschlechtem, die
in modemen Industriegesellschaften eine
wichtige Konfliktursache darsteIlt, beriick
siehtigt.

Insgesamt gehen wir davon aus, daB die
japanische GeseHschaft, vor aHem irn Ver
gleich zu den USA, in geringerern AusrnaB
auch gegentiber der Bundesrepublik, eine aus
gepragte Hornogenitat und u. a. deshalb ein
niedrigeres Konfliktpotential aufweist.

2. Die Lebensbedingungen in
der Bundesrepublik, in Japan
und den Vereinigten Staaten
Wie schon ausgefiihrt, gehen wir davon aus,
daB soziale Ungleichheit zu sozialen Konflik
ten ftihren und letztlich gesellschaftliche Des
integrationsprozesse fOrdem kann. (Urn
gekehrt gilt auch, daB die wirtschaftliche
Entwicklung soziale Konflikte fOrdem kann.
Dies ist haufig dann der Fall, wenn die okono
rnische Lage sich so verschlechtert, daB sptir
bare Auswirkungen auf den Arbeitsrnarkt
nieht ausbleiben.) Die Tabelle 1 zeigt, daB die
wirtschaftliche Entwicklung Japans - zurnin
dest bis 1989 - kontinuierlich besser verlief
als in den beiden anderen Liindem. Dies zeigt
sich zurn einen an den niedrigeren Inflations-,
an den hOheren Wachstumsraten des BSP, aber
auch an einer hohen Spar- und Investitions
quote. Die Leistungsfahigkeit der japanischen
WIrtschaft kornmt in diesen wenigen Zahlen

gut zurn Ausdruck. Die Vereinigten Staaten
schneiden in diesem Vergleich deutlich
schlechter ab als Japan und die Bundesrepu
blik. Die gtinstige wirtschaftliche Ausgangsla
ge wirkt wiederurn zuriick auf die Situation
auf dern Arbeitsmarkt, die in Japan entspann
ter ausfaIlt als in der Bundesrepublik und den
USA.
Tabelle 2 enthillt Informationen tiber die
Beschaftigungssysterne und die Situation auf
dern Arbeitsrnarkt in den drei Liindem.
Der unterschiedliche Charakter der Be
schaftigungssysterne wird auch auf der Aggre
gatdatenebene deutlich. In der Bundesrepublik
bringt ein hoherer Anteil der Sozialversiche
rung und Arbeitsbeschaffungsprogramme am
BSP das groBere Gewicht des Staates irn Be
schaftigungssystern zurn Ausdruck. Die Lange
der Arbeitszeit liegt in Japan tiber der in der
Bundesrepublik und in den USA, auch die Ab
wesenheitstage fallen in Japan niedriger aus
durchaus nicht immer Beweise ffir eine "ge
sunde" Wirtschaft, wie das wachsende Unbe
hagen tiber den Too durch Dberarbeitung (ka
roshi) beweist.
Ftir den Erfolg der japanischen Wirtschaft
spricht, daB sich die Beschaftigten eines ver
gleichsweise kontinuierlichen Einkornrnens
zuwachses erfreuen konnten, der allerdings in
den 80er gegentiber den 70er Jahren zurtick
ging. Doch auch der geringere Einkornmens-

Tabelle 1: Okonomische Lage/okonomische Wettbewerbsfiihigkeit
BRD

JAPAN

USA

Bruttosozialprodukt pro Kopf in US-$

1989

20.440
1976: 6705

23.810
(1976: 4910)

20.910
(1976: 7890

Reales Bruttoin1andsprodukt pro Kopf
Purchasing Power Parities in US-$

1989

14.507
(1960: 5220)

14.311
(1960: 2240)

20.998
(1960: 7380)

Jlihrliche Inflationsrate in %

1980-1989

2.7

1.3

4.0

Jlihrliche Wachstumsrate des BSP

1965 -1980

3.0

5.1

1.8

1980-1989

2.1

3.5

2.2

Steuereinnahmen in % des BSP

1989

27.3

13.4

18.5

Brutto-1n1andsinvestitionen in % des BSP

1089

22

33

15

Brutto-In1andssparaufkommen in % des
BSP

1989

27

34

13

QueUe: United Nations Development Programme (1992) Human Development Report 1992
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Tabelle 2: Vergleich der Arbeitsmarktsituation
BRD

JAPAN

USA

Anteil der Erwerbstatigen an der Gesamtbevolkerung

1988 -1990

48.3

51.7

49.949.9

Anteil der erwerbstatigen Frauen an allen Erwerbs
tatigen

1988 -1990

39.8

40.6

45.2

Anteil der Erwerbstatigen in der Landwirtschaft
der lndustrie
der DienstJeistung

1986 - 1989
1986 -1989
1986-1989

3.5
30.2
66.3

7.1
23.7
69.2

2.8
18.4
78.8

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad

1990

34

27

17

Abwesenheits- und Ferientage pro Beschiiftigten

1980

30

25

k.A.

WOchentliche Arbeitsstunden pro Beschliftigten

1980

40

47

39

1970-1980
1980 - 1988

3.5
1.7

3.1
1.9

0.1
1.8

1990
1989
1989

5.1
8.8
8.1

2.1
2.3
4.5

5.4
5.3
10.5

.73
.59

.10
.53

-.02
.94

Jahrlicher nominaler Einkommenszuwachs pro
Beschaftigten
Arbeitslosigkeit

allgemein
bei den Frauen
bei Jugendlichen zw. 20-24 Jahren

Effekte fur Arbeitslosigkeit: Geschlecht
Jugend
Ausgaben fUr Arbeitsmarktprogramme in % des BIP

1988

2.2

0.5

0.9

Ausgaben fUr Sozialversicherung im Hinblick auf
Arbeitslosigkeit in % des BSP

1980

18.3

6.0

7.0

QueUe: United Nations Development Programme (1992) Human Development Report 1992

Tabelle 3: Vergleich der Lebensqualitiit

BRD

JAPAN

USA

Lebenserwartung bei Geburt (in Jahren)

1990

75,2

78,6

75,9

Bevolkerungszahl pro Ant

1984

380

660

470

8

16

13

8,2

6,8

11,2

23,0

28,5

26,4

22

8

32

0,6

0,8

0,6

8

31

7

Sterblichkeitsrate von Milttern /100.000 Lebendgeburten 1988
Gesamtausgaben fur Gesundheit in % des BIP

1987

Offentliche Ausgaben fliT Gesundheit und Eniehung
als Anteil an den tiffentlichen Gesamtausgaben
Militiirausgaben als Anteil (in %) der offentlichen
Ausgaben fur Erziehung und Gesundheit
Wohnqualitat: Personen / Wohnraum

1980- 1985

Personen, die starkem StraBenUirm ausgesetzt sind in % 1980

QueUe: United Nations Development Programme (1992) Human Development Report 1992

zuwachs von 1,9 % in den 80er Jahren lag
noch immer tiber der Inflationsrate von 1,3 %.
Auch die Bundesrepublik verzeichnet ein stei
gendes Einkornrnen. Doch ist die durch
schnitt1iche Jahreszuwachsrate von nur 1,7 %
in den 80er Jahren durch eine htihere Infla
tionsrate von 2,7 % aufgehoben worden und
insofem nur nominal (vgl. Tabelle 1 und 2).
Dies gilt in noch stfukerem MaBe flir die USA.
Die Arbeitslosenquote 1iegt in Japan deut
lich unter der der Bundesrepublik und der Ver
einigten Staaten. Vor aHem unter jungen Men
schen ist in den USA die Arbeitslosigkeit mit
10,5 % sehr hoch und steigt bei jugendlichen
Schwarzen unter 20 Jahren auf 40 %. In der
Bundesrepublik lag 1989 die Arbeitslosigkeit
von Jugendlichen immerhin bei rund 8 %,
wlilrrend sie in Japan urn fast die Halfte nied
riger lag. Allerdings geben erst die Effekte
Auskunft dariiber, in welchem AusmaB die
Jugendarbeitslosigkeit tiber dem jeweiligen
Landesdurchschnitt liegt. 1 In allen drei Lan
dem 1iegt die Jugendarbeits10sigkeit anteil
miiBig tiber der jeweiligen durchschnittlichen
Arbeitslosigkeit. In Japan faHt der Effekt, den
Jugend fUr Arbeitslosigkeit hat, mit .53 am
niedrigsten aus, wobei der Abstand zur Bun
desrepub1ik mit .59 gering ist. Hingegen ist
dieser Effekt in den Vereinigten Staaten mit
.94 betmchtlich.
Eine hohe Arbeitslosigkeit unter jungen
Menschen muB als ein Indiz gewertet werden,
daB eine Gesellschaft ihrer Jugend nur unzu
reichende Perspektiven bieten kann. In Japan
~nd der Bundesrepublik gelingt die Integra
tion der Jugend in den Arbeitsmarkt offen
sichtlich besser als in den Vereinigten Staaten.
Als wichtige Bereiche fliT die Lebensquali
tat werden in Tabelle 3 Indikatoren vor allem
fur Gesundheit, fur Wohnen und Umwelt vor
gestellt. Sie verrnitteln ein differenziertes Bild
der drei Lander und re1ativieren die starke
Position Japans in diesem Vergleich.
Japan zeigt unter den drei Landem mit
durehschnittlich 78,6 Jahren die hochste Le
benserwartung bei Geburt. was u. a. auch auf
den Vorrang von Fisch und Reis in der Ernah
rung zuriickzufiihren sein diirfte. Nimmt man
jedoch die Zahl der Einwohner, die rein rech
nerisch auf einen Arzt entfallen, oder die
Sterblichkeitsrate von Schwangeren pro
100000 Lebendgeburten, dann faUt die Ge

sundheitsversorgung in Japan hinter den
Stand der Bundesrepublik zuruck. Dies deutet
auf eine Schwache des japanischen GeseH
schaftssystems hin, das trotz des enormen
wirtschaftlichen Wachstums bisher keine ent
sprechende Lebensqualitat realisieren konnte.
Das kommt auch im durchschnitt1ichen
Wohnraum, in der geringer bemessenen Frei
zeit durch weniger Urlaub und 1angere Ar
beitszeiten wie auch in der L1irmbelastigung
zum Ausdruck. Sollten die Japaner ktinftig
starker ihre Lebensqua1itat in Einklang mit der
Wirtschaftskraft des Landes entfalten wollen,
konnte dies Ztindstoff flir soziale Konflikte
bi1den. Die Anzeichen mehren sich, daB die
japanische Regierung die Arbeitszeit verktir
zen und durch mehr Freizeit nicht nur die
Lebensqualitat der Japaner erhtihen, sondem
auch intemationale Kritik besanftigen moch
teo
Die Lebensqualitiit in einer Gesellschaft
wird gemindert durch Tendenzen der sozia1en
Desintegration. Wie Tabelle 4 zeigt, sind sie in
den drei Landem unterschiedlich stark ausge
pragt.
Akzeptiert man die angeflihrten Indikato
ren als Ausdruck der tendenzieUen Erosion
sozialer Institutionen und Bindungen, dann
schneiden die Vereinigten Staaten in diesem
Verg1eich am schlechtesten abo Gewalt ist in
der amerikanischen Gesellschaft am weitesten
verbreitet. So liegt die Zah1 der Delinquenz
fane deutlich tiber jener der beiden anderen
Lander. Die Auflosung der Farnilie als tradi
tionaler Integrationsform scheint hier ausge
pragter zu sein als in der Bundesrepublik und
erst recht in Japan. Nach den vorliegenden
Indikatoren erscheint Japan als die Gesell
schaft mit den verg1eichsweise niedrigsten
Delinquenzraten.
Zusarnmenfassend laBt ein Vergleich der
Lebensbedingungen in den drei Undem dif
ferenzierte Aussagen zu: Nach verschiedenen
okonomischen Indikatoren - wie der Wachs
turnsrate des BSP, den Bruttoinlandsinvesti
rionen und auch den Arbeits10senzahlen 
liegt Japan vor der Bundesrepub1ik und den
Vereinigten Staaten, wenng1eich das reale
BSP pro Kopf in beiden Uindem tiber dem
Japans liegt. Die Kaufkraft beeinfluBt wieder
urn die Lebensqualitiit, die - auch gemessen
an anderen Sozialindikatoren - in beiden Uin
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Tabe/le 4: Indikatorenfiir soziale Desintegrationsprozesse
BRD

JAPAN

USA

Drogenverbrechen pro 100.000 Menschen

1980-19 85

k.A.

2

234

Mord pro 100.000 Menschen
berichtete Vergewaltigung pro 100.000 Frauen im
Alter von 15-59 Jahren

1987 -1988

1.1

0.8

9.0

1980-19 85

k.A.

7

114

Gefangene pro 100.000 Menschen

1980 -1985

77

45

426

1980

7

5

8

3.5

2

8

Haushalte von AIleinerziehenden in %
Scheidungsrate der Bevolkerung tiber 25 Jahre in %

1985 - 1987

Quelle: United Nations Development Program me (1992) Human Develop
ment Report 1992

dem tiber der Japans liegt. Desintegrative Ten
denzen zeigen sich in Japan weniger deutlich
als in den anderen Uindem, was nieht zuletzt
durch die ethnische Homogenitat des Landes
unterstiitzt wird.
Insofern kann man festhalten, daB Japan
bei einem relativ hohen Wrrtschaftswachstum
sowie einer relativ niedrigen LebensquaIitlit
die am starksten integrierte Gesellschaft dar
stellt, gefolgt von der Bundesrepublik. In den
Vereinigten Staaten sind Desintegrationspro
zesse relativ weit vorangeschritten, was nach
unserer Auffassung zum einen die Wrrt
schaftskraft des Landes beeintrachtigt, zum
anderen aber auch durch die schlechteren oko
nomischen Voraussetzungen begiinstigt wird.
Allerdings konnen die vorgestellten Daten das
AusmaB der Desintegrationsprozesse in den
Vereinigten Staaten nur unzureichend erfas
sen, weil sie nicht nach ethnischen Merkma
len unterscheiden. Wie die Unruhen in Los
Angeles im Friihjahr 1992 zeigten, ist und
filhlt sich vor allem die schwarze Minderheit
benachteiligt. In den schwarzen Gettos der
Innenstadte ist der soziale und moralische

Verfall der amerikanischen Gesellschaft be
sonders augenscheinlich.
Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen
Darstellung der sozialOkonomischen Bedin
gungen solI nun die soziale Ungleichheit an
hand von Einkommensvergleichen und von
geschlechtsspezifischen Unterschieden ge
prtift werden.

3. Einkommensunterschiede
als Indikator fUr
soziale Ungleichheit
Trotz aller Probleme, die sich bei der Messung
von Einkommensunterschieden ergeben, kon
nen sie als angemessener Indikator flir die
objektive Ungleichheit in einer GeseUschaft
gewertet werden.
Hier ist nicht nur der Vergleich der Ein
kommensunterschiede in den drei Llindem
von Interesse, sondern auch ihre Betrachtung
im Zeitverlauf. Gelingt es einer GeseUschaft
mit zunehmendem Wohlstand, die Verteilung

Tabe/le: 5 a: Konzentration des Haushaltseinkommens (Gini-Koeffizien
t)
Land

frtihe 60er Jahre

Mitte der 60er
Jahre

frtihe 70er Jahre

BRD

.4651

.4436

.3939

Japan

.4100

.3167

2.927

USA

.3865

.4018

.4074

Quelle: Menard 1986, Weltbank 1986

Mine der 70er frtihe 80er Jahre
Jahre
.3788

.3037
.2773

.3976

.3359

Tabelle 5 b: Einkommensungleichheit zu Beginn der 80er Jahre
Von Bruttohaushaltseinkommen gehen an die

Land

unteren 20 % der

oberen 20 % der

VerhaItnis

Haushalte
Bundesrepublik

7.9

39.5

1: 5.0

Japan

8.7

37.5

1: 4.3

Vereinigte Staaten

5.3

39.9

1: 7.5

QueUe: Weltbank (1986)

des Reichtums zu egalisieren, dann dtirfte
auch der Grad der Legitimitation des Gesell
schaftssystems anwachsen.
Menard (1986) vermittelt fUr den Beginn
der 60er Jahre flir die Bundesrepublik mit
einem Ginikoeffizienten von G = .4651 eine
besonders ausgepragte Konzentration des
Haushaltseinkommens. 2 In Japan raIlt der Gi
nikoeffizient mit G =.4100 zwar niedriger aus,
liegt aber tiber dem der Vereinigten Staaten mit
G =.3865. Nach McKean (1989) war zwischen
1959 und 1962 in Japan die Phase einer ausge
pragten Einkommensungleichheit. 1m Verlauf
der 60er und 70er Jahre verringert sich die
Einkommenskonzentration in der Bundesrepu
blik und in Japan, wahrend sie nach Angaben
von Menard in den Vereinigten Staaten konti
nuierlich zunimmt. So betrug die Einkom
menskonzentration zu Beginn der70er Jahre in
Westdeutschland noch G = .3939, in Japan nur
noch G = .2927, in den Vereinigten Staaten
jedoch G =.4074 (vgl. Tabelle 5 a).3
Die Tabelle 5 b macht deutlich, daB auch in
den 80er lahren der Kontrast von unterer und
oberer Einkommensgruppe in Japan mit 1 zu 4.3
am schwachsten ausfiel. Es sei vermerkt, daB be
triebliche Leistungen, wie Urlaubsheime und
Betriebskindergiirten (sog. ,,fringe benefits"), die
die Hohe des Lebensstandards erheblich beein
flussen, nicht mit dem Einkommen erfaBt wer
den. Solche betrieblichen Leistungen bieten
zwar grol3e Untemehmen aller entwickelten In
dustrielander, doch gelten sie in Japan als beson
ders stark ausgebaut.
Die Verringerung def Einkommensun
gleichheit in Japan wurde nicht zuletzt dUTCh
die anhaltende Prosperitat, erfolgreiche Um
stmkturiemngs- und RationalisiemngsmaB

nahmen sowie eine rasche BewaItigung der
61krisen in den 70er Jahren moglich. Zwi
schen 1962 und 1974 wies Japan das h6chste
Wrrtschaftswachstum der Welt auf (vgl.
McKean 1989). Doch auch eine - im Vergleich
zu den USA und der Bundesrepublik - unter
schiedliche Lohnpolitik dlirfte flir die relative
Einkommenshomogenitlit verantwortlich sein.
Abegglen und Stark (1985: 192) berichten, daB
"The level of pay of the lower ranks of the
Japanese companies has been rising much
more rapidly than the level of pay of the top
executives". 1m Jahre 1963 belief sich der Un
terschied des Einkommens von Spitzenmana
gem zu dem neueingestellter junger Manner
mit College-AbschluB noch auf das 12fache
und verringerte sich in den 80er Jahren auf ein
VerhaItnis von 1 zu 8, gegentiber dem 37fa
chen in den USA (vgl. Kerbo 1991: 5).
Versteht man Unterschiede im Haushalts
einkommen als Indikator flir Unterschiede im
Lebensstandard und flir die Verteilung von
Marktchancen, dann rallt die soziale Un
gleichheit in Japan -verglichen mit den beiden
anderen lndustriellindem - geringer aus. Des
halb konnte die These von der breiten Mittel
standsgeseIlschaft zutreffen, wie sie z. B. 10
minaga/fomoeda (1986: 351) formulieren:
" ... Japanese society at present is an equalized
society to the extent that there is no big diffe
rence in the level of living between college
graduates and non-college graduates, between
white collar and blue collar, between urban
and rural dwellers, or people in big businesses
and in medium and small-sized industries."
Kerbo und McKinstry (1986: 5 f) heben her
vor, daB es im Vergleich zu anderen Industrie
nationen nur wenige sehr reiche Individuen in

Japan gebe und daB groGe Kapitalanlagen
tiberwiegend korporatistisch gehalten wiir
den. Wie Bomschier betonen sie die relative
Homogenitat im Einkommen zwischen obe
ren und unteren Positionen in GroGunter
nehmen z. B. der Autoindustrie im Vergleich
zu entsprechenden amerikanischen Firmen.
Doch diese Nivellierung des Lebensstandards
in Japan ist einzuschriinken, wenn andere Ver
mogensforrnen herangezogen werden, vor al
tern Grundbesitz und Einkommen aus Vermie
tung und Verpachtung. Sie sind in Japan
aufgrund extrem hoher Boden- und Imrnobi
lienpreise von besonderer Bedeutung.
Die Bundesrepubtik nimmt in diesem Ver
gleich eine mittlere Position ein. In den Verei
nigten Staaten hingegen wurden Einkom
mensunterschiede nieht in gleichem Umfang
abgebaut, sondem haben im Gegenteil in be
stimmten Zeitabschnitten zugenommen (vgl.
Tabelle 5 a). Besonders in den 80er Jahren
unter der Reagan- und Bush-Administration
hat sich der Gegensatz zwischen Reichen und
Armen weiter verstiirkt.

4. Die Ungleichheit der
Geschlechter
AbschlieBend solI die Ungleichheit der Ge
schlechter im Vergleich der drei Lander her
ausgearbeitet werden. 1m Verlauf der Indu-

strialisierung spielte die Erwerbstatigkeit der
Frauen eine wichtige Rolle. Doch immer wa
ren die Frauen gegentiber den Mannern be
nachteiligt. Eine wichtige Forderung von
Frauen ist es deshalb, diese Ungleichheit zwi
schen den Geschlechtern im Erwerbsleben ab
zubauen.
Tabelle6 bringt einen groben Uberblick
tiber die Lage der Frauen in der Ausbildung,
dem Erwerbsleben und in der Politik. In den
Vereinigten Staaten ist die durchschnittliche
Ausbildung der Frauen etwas besser als die
der Manner, wiihrend die Frauen in der Bun
desrepublik und Japan insgesamt eine gering
fiigig schlechtere Ausbildung erhalten.
Die Erwerbstatigenquote der Frauen in Ja
pan und in der Bundesrepublik ist in etwa
gleich und fallt nur in den USA mit einem
Anteil von 83 % an den mannlichen Erwerbs
tlitigen deutlich hOher aus. Schon in Tabelle 1
wurde die Arbeitslosigkeit der Frauen in den
drei Liindern mit dem allgemeinen Durch
schnitt verglichen. In Japan und den Vereinig
ten Staaten gibt es nahezu keinen Effekt des
Geschlechts auf Arbeitslosigkeit. Hier ist al
lerdings die unterschiedliche Ausgangslage zu
beriicksichtigen: Wahrend in Japan eher ein
Arbeitskrliftemangel hemcht und deshalb die
Rolle der Frauen als Konjunkturpuffer nicht
zum Tragen kommt, scheint in den USA auch
angesichts einer wirtschaftlichen Krise die Ar
beitslosigkeit zwischen den Geschlechtern
eher gleich verteilt zu sein. In der Bundesre-

Tabelle 6: Lage der Frauen

Durchschnitt der besuchten Schuljahre
in % der Manner
Einschreibung in der Sekundarstufe
Einschreibung in einer Einrichtung des tertiaren
Bildungsbereiches in % der Manner
Erwerbstatigenquote als Anteil der mannlichen
Erwerbstatigen
Verdienst von Frauen aus abhiingiger Beschiiftigung als
Anteil am Verdienst ihrer miinnlicher Kollegen (in %)
Anteil von Frauen im Parlament in % der Manner

BRD

JAPAN

USA

1990

90

98

103

1988 -1989

98

102

105

1988 -1989

86

76

106

1988 -1990

66

68

83

1987

73

50

59

1990

26

2
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publik hingegen sind die Frauen tiberdurch
schnittlich stark von der Arbeitslosigkeit be
troffen.
Die Einkommensunterschiede nach Ge
scWecht fallen in Japan stiirker ins Gewicht als
in den Vereinigten Staaten und der Bundesre
publik. Nach dem Human Development Re
port 1992 erreichten Frauen in Japan 1986
durchschnittlich nur 50 % des monatlichen
Verdienstes ihrer miinnlichen Kollegen. In
den USA waren es immerhin 59 %, wahrend
die Frauen in der Bundesrepublik auf tiber
73 % des Verdienstes der Manner aus abhan
giger Beschiiftigung kamen. Sicherlich muB
bei diesen Werten die verstarkte Teilzeitbe
schaftigung von Frauen berucksichtigt wer
den. 1m Vergleich der drei Lander ist aber
festzuhalten, daB in Japan Frauen nicht hiiufi
ger teilzeitbeschaftigt sind als in der Bundes
republik oder in den USA.
Die deutlich geringere Entlohnung japani
scher Frauen kommt auch bei einem Vergleich
der drei Lander auf dec Basis von Individual
daten aus den 80er Jahren zum Ausdruck.4 In
einer einfachen Varianzanalyse lassen sich in
der Bundesrepublik und in den USA rund
14 % Unterschiede im Individualeinkommen
durch das Geschlecht erklaren, wahrend in
Japan fast 20 % der Einkommensunterschiede
auf Geschlecht zuruckzuftihren sind (vgl.
Hamm 1992).

Neben dieser deutlichen Einkommensdis
kriminierung liiBt sich auch die Chancen
gleichheit von Frauen im Beruf darstellen.
Ahnlich wie Holtmann/Strasser (1989) mit
Hilfe eines Kiassenmodells wird dazu auf
der Grundlage eines Berufsstrukturmodells,
das sich an der deutschen Sozialstrukturva
riable "Stellung im Beruf' orientiert, der Ef
fekt des weiblichen Geschlechts bei der Be
setzung benachteiligter und privilegierter
beruflicher Lagen ermittelt. Man stellt ihre
durchschnittliche Besetzung (aIle Erwerbs
tatige = 100 %) dem Anteil der erwerbstiiti
gen Frauen an diesen beruflichen Lagen (er
werbstiitige Frauen = 100 %) gegentiber und
standardisiert sie ftir den intemationalen Ver
gleich (vgl. Anmerkung 1). Die einfachen
nichtmanuellen Berufe in der Privatwirt
schaft und im Staatsdienst, einfache Arbeite
rinnen und manuelle Dienstleistungsberufe
werden als benachteiligte Berufe definiert.
Als privilegierte Berufspositionen mit den
groBten Chancen, was Einkommen und Kar
riere betrifft, werden Freiberuflerinnen, Ar
beitgeberinnen sowie ,,Professionals" und
Manager in der Privatwirtschaft und im
Staatsdienst zusammengefaBt. Kleine Selb
standige gehoren nicht in diese Spitzengrup
pe, zumal zu ihnen auch beruflich benachtei
ligte Frauen gezahlt werden, wie z. B. die
Heimarbeiterinnen in Japan.

Tabelle 7: Effekt des Geschlechts aufdie Besetzung privilegierter und benachteiligter Berufe
USA

BRD

IA

Anteil an allen Erwerbstatigen

32.3

22.3

23.4

Anteil an allen erwerbstatigen Frauen

26.2

18.3

8.0

standardisierter Effekt

-.19

-.18

-.66

Anteil an allen Erwerbstatigen

50.1

51.0

57.2

Anteil an allen erwerbstJitigen Frauen

70.3

76.6

87.2

standardisierter Effekt

.40

.50

.52

Rangausa)

1-2

1

3

Rang aus b)

1

2-3

3

a) Effekt des Geschlechts bei privilegierten Berufen

b) Effekt des Geschlechts bei benachteiligten Berufen
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Die Tabelle 7 zeigt, daB Frauen in allen drei
Uindem in benachteiligten Berufen iiber-, in
privilegierten hingegen unterreprasentiert
sind. Nach den verwendeten Daten aus den
80er Jahren sind in der (alten) Bundesrepublik
und in den Vereinigten Staaten nach den
standardisierten Effekten von -.18 bzw. -.19
die Karrierechancen von Frauen nahezu iden
tisch. Japanische Frauen haben mit einem ne
gativen Effekt von -.66 weitaus geringere
Chancen, in privilegierte Berufe zu gelangen.
Bei der Besetzung benachteiligter Berufs
positionen durch Frauen unterscheiden sich
die drei Lander nicht so deutlich wie bei den
Karrierechancen fUr Frauen. Zwar ist der Ef
fekt mit .52 in Japan am hOchsten, aber nahezu
identisch mit dem Wert der Bundesrepbulik,
nlirnlich .50. Auch in den Vereinigten Staaten
sind Frauen mit einem Effekt von 040 iiber
durchschnittlich in benachteiligten berufli
chen Lagen vertreten. Doch diese berufliche
Diskrirninierung fallt im Vergleich zur Bun
desrepublik und Japan deutlich niedriger aus.
FaGt man die verschiedenen Indikatoren
fur die Lage der Frauen zusammen, dann ist
die Gleichberechtigung der Frauen in den Ver
einigten Staaten in Ausbildung und Erwerbs
leben weitergehend durchgesetzt als in der
(allen) Bundesrepublik undJapan. In der Bun
desrepublik sind die Frauen im Ausbildungs
bereich nur leicht unterreprasentiert. 1m Er
werbsleben gibt es hingegen Aspekte der
relativen Benachteiligung (Arbeitslosigkeit,
iiberproportionaler Anteil von Frauen in be
nachteiligten Berufen). Doch schneiden die
Frauen in Deutschland im Vergleich mit den
USA nach Einkommensunterschieden besser
ab, wahrend die Karrierechancen fUr Frauen
in beiden Landem ungefahr gleich sind. In
Japan tritt die Benachteiligung der Frauen so
wohl beim Einkommen wie bei den Karriere
chancen am deutlichsten hervor. Die Fraue
nerwerbstatigkeit wird in Japan noch starker
als in den beiden anderen Landem als Mog
lichkeit, das Haushaltseinkommen zu verbes
sem, und weniger als Chance, sich zu eman
zipieren, verstanden. Auch scheinen die
japanischen Frauen ihre gesellschaftlich er
wartete RoIle als "gute Frau und weise Mut
ter", wie das weibliche Ideal in Japan um
schrieben wird, noch starker zu akzeptieren.
Dennoch konnte die Ungleichheit der Ge

schlechter in Japan zum Konfliktpotential
werden, wenn immer mehr Frauen einen
Wunsch nach beruflicher Karriere hegen.

5. Zusammenfassung
Zur Zeit zeichnet sich fUr die kapitalistischen
Industriellinder eine Abschwachungs-, viel
leicht sogar Rezessionsphase abo Die Reaktio
nen darauf sind unterschiedlich. In den USA
sprechen Streiks und Rassenunruhen eher fiir
die Intensivierung der Konflikte. Die Lage in
der Bundesrepublik ist in starkern MaBe von
den Aufgaben und Problemen gekennzeich
net, die sich aus dem EinigungsprozeB beider
deutscher Staaten ergeben. Neben harten Ver
teilungskampfen, wie z. B. im offentlichen
Dienst, signalisiert die Gewerkschaftsfiihrung
auch Diskussionsbereitschaft, urn anstehende
Probleme gemeinsam zu losen. 1m vereinigten
Deutschland konnte man nach Lipset und
Rokkan (1967) von einem neuen grundlegen
den Konflikt sprechen, dem zwischen Ost
und Westdeutschen. Er geht tiefer, als es allein
durch das Wirtschaftsgefalle zwischen beiden
Regionen zum Ausdruck kommt. Auch in Ja
pan zeigen sich nach dem Borsenkrach von
1991 wirtschaftliche Krisenerscheinungen.
Doch statt Entlassungen werden hier zunachst
die GehaIter des Managements gekiirzt, was
darauf hinweist, daB die politischen und oko
nomischen Eliten in Japan Konflikte vermei
den woIlen.
Ausgehend von der Frage nach der Fiih
rungsroIle in einer sich neu gestaltenden Welt
ordnung wurden Aspekte sozialer Ungleich
heit in den drei ftihrenden Industrienationen 
Bundesrepublik, Japan und Vereinigte Staaten
- beleuchtet. Damit ging die Vorstellung ein
her, daB auch das "soziale Kapital" der drei
Lander in diesem Wettstreit von Belang ist.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund moglicher
weltwirtschaftlicher Rezessionserscheinun
gen wurde das AusmaB sozialer Ungleichheit
als RisikopotentiaI ftir soziale Konflikte ge
wertet.
In diesem Vergleich zeigt Japan viele Vor
teile, vor aHem was die Hornogenitat der Ge
sellschaft betrifft. So liegt die Arbeitslosigkeit
deutlich unter der Quote in den beiden Ver
gleichslander. Auch Einkommensunterschie

de fallen in Japan geringer aus als in beiden
anderen Llindem, wobei die Bundesrepublik
niiher bei Japan als bei den Vereinigten Staa
ten liegt. Nur in den USA haben die Einkom
menskontraste, gemessen am verfiigbaren
Haushaltseinkommen, in der Nachkriegszeit
zugenommen.
Ais Schwache des japanischen Systems
tritt zutage, daB der allgemeine Lebensstan
dard (individuelle Kaufkraft, Gesundheitsfiir
sorge, Wohnraum, Freizeit) deutlich unter
dem der Vergleichsllinder liegt. Die Ungleich
heit der Geschlechter ist in Japan besonders
ausgepragt. Eine soziale Absicherung durch
wohlfahrtsstaatliche Politik ist kaum entwik
kelt. Insofem hat das viel beschworene Mo
dell Japan auch seine Schattenseiten. Es bleibt
offen, wie die japanische Gesellschaft okono
mische Krisenphasen bewaltigen wird.
Neben relativ geringen Einkommensunter
schieden treten in der Bundesrepublik vor al
lem sozialstaatliche Errungenschaften hervor,
die sHirker ausgebaut sind als in den beiden
anderen Landem. Sie haben bisher zum Ab
bau sozialer Ungleichheit beigetragen, jeden
falls die Integrationskraft des Gesellschafts
systems gestarkt. Allerdings kann die
wohlfahrtsstaatliche Absicherung, sollte die
Zweidrittel- Gesellschaft Wirklichkeit wer
den, an Akzeptanz verlieren. SchlieBlich sind
die Folgen der deutschen Vereinigung als so
zialer Konfliktherd nicht zu unterschatzen.
In den Vereinigten Staaten hingegen ist die
soziale Ungleichheit in den Nachkriegsjahr
zehnten kontinuierlich angestiegen. Verschie
dene Indikatoren weisen auf Desintegration
stendenzen hin. Die ausgepragte soziale
Ungleichheit Hillt ein starkes Konfliktpoten
tial vermuten. Die Konfliktlinie zwischen
Schwarzen und WeiBen konnte seit der Biir
gerrechtsbewegung der 60er Jahre nicht abge
baut werden. Keinesfalls kann davon gespro
chen werden, daB der heute vorherrschende
soziale Rassismus die Gefahren der gesell
schaftlichen Desintegration im Vergleich zum
friiher tiberwiegenden politischen Rassismus
vermindert hiitte.
Insgesamt sind die vorgestellten Daten ver
traglich mit unserer Ausgangsthese, daB so
ziale Ungleichheit Desintegrationstendenzen
fordert und die WettbewerbsHihigkeit von Ge
sellschaften beeintrachtigt.

Anmerkungen

2

3

4

Urn die Effekte der drei Lander verg1eichen zu
konnen, miissen sie standardisiert werden.
Standardisierte Effekte ergeben sich, wenn die
Differenz aus Jugendarbeitslosigkeit minus al1
gemeiner Arbeits10sigkeit bezogen wird auf die
allgemeine Arbeitslosigkeit.
Der Gini-Koeffizient erfaBt irn wesentlichen
die Abweichung von der Gleichverteilung.
Eine Betrachtung des Haushaltseinkommens
bezogen auf die Zahl der Hausha1tsmitglieder
nach Mog1ichkeit noch differenziert nach Alter
- ware genauer. Doch stehen in intemationalen
Handbiichem meist keine entsprechenden Da
ten zur Verfiigung. Nach Mahler (1989) hat
eine solche Priizisierung in den einzelnen Lan
dem in der Regel eine geringere Einkommens
konzentration zum Ergebnis. Doch nach seinen
Berechnungen komrnt es diesbeziiglich bei ei
nem intemationalen Vergleich zu keinen grund
legenden Verschiebungen in der Rangfolge der
verglichenen Lander.
Hier sei erwahnt, daB die amtliche japanische
Statistik 1963 ihre Berechnungsbasis von Erhe
bungen in stlidtischen Regionen auf nationale
umgestellt hat. Diese unterschiedliche Bezugs
groBe diirfte auch das AusmaB der Einkom
mensunterschiede verringem, was aber genau
er iiberpriift werden miiBte.
Der intemationale Datensatz basiert auf einem
von dem amerikanischen Soziologen Erik Olin
Wright initiierten Forschungsprojekt. Er urn
faBt die USA, Kanada, Australien, GroBbritan
ruen, Schweden, Norwegen, Finnland, Diine
mark, die alte Bundesrepublik und Japan. Die
Daten stammen jeweils aus nationalen Repra
sentativerhebungen, die im Laufe der 80er Jah
re durchgefiihrt wurden. Fiir Japan ist die Erhe
bung beschriinkt auf die Region Tokyo Great
Metropolitan Area (vgl. Hagelstange et al.
1990).
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